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主観的競争状況における目標志向性
一場面の競争性の高さによる検討-
Goal ofIentations on subjective competitive situation 
太田伸幸
Nobuyuki OTA 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the effects of the structure of competitiveness on the 
perception of comp巴titivesituations in which competition is not clearly related to goal achievement. A preliminary 
survey identified a "part-time job situation" (low competitiveness)，組da "sport situation" (high competitiveness) were 
suitable for出 sstudy. Some 266 undergraduates responded to a questionnaire consisting of a competitiveness scale， 
阻 dgoal orientations on the competitive situations. It was discovered出at白es位eng也 ofcompetitiveness affected 
their goal orientations. In the competitive si旬ation， even if participants were not competitively motivated， behaviors 
promoting achievement were based on goal orientation. In situations where the consequences of winning or losing 
(valence of competition high)， relative to just competitiveness， a competitive goal orientation was more influential. 
However， this influence was not just facilitative， but also suppressive of competitiveness depending on the situation. 
Furthermore， not only did the degree of the competitiveness of a situation have an the influence， but the individual's 










(Deutsch， 1949b ; Sherif， 1966) ，相手や課題に対する攻撃












況 (Objectivecompetitive situation) ，主観的競争状況



























Kaczor， & Gold， 1990) ，より良い成績を取る (Vealey，1986， 
1988) ，自己の成長を促す (Ryclanan， Hammer， Kaczor， & 
Gold， 1996) ，自己目標を達成する (Gil1& Deeter， 1988) ， 
他者に勝つ (Gill& Dωter， 1988; Vealey， 1986， 1988) ，競









(Competitive Orientation Inventory; COI)を考案した. i成
績志向」とは競争場面において勝敗よりも記録の方を重視
する志向を表わし， i結果志向」とは記録よりも勝敗にこ



























































































1)競争心尺度 (37項目) :太田 (2003a，2003b)にて作
成された競争心尺度を使用した. I手段的競争心J， I負
けず嫌いJ， I競争回避J， I過競争心J， I社会的承認J
の 5つの下位尺度より構成される I当てはまる(5)J ~ 
「当てはまらない(l)Jの5件法で回答を求めた.
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※2 a:手段的競争心， b:負けず嫌い， c:競争回避， d:過競争心，巴:社会的承認を表す



















3贋 2岡 3 調査手続き
2002年 6月に，授業時間の一部を用いて一斉に実施し
た.回答時間は約 15分であった.
3関 2圃 4 調査内容

























































は「勝利志向」が 5.34(SD=1.23)， 1努力志向」が 5.71













と低群に分類し，下位尺度ごとに競争心 (2) x成績 (2)


















Fl F2 F3 
勝和利l志向
3上ヨ対戦相手よりも上にいけるようにする .83拘9 -.β07河8 .112 
7園負けないようにやる .75町7 .17η1 .0但26
1叩O固絶対に勝つようにする .756 .10仰9 園.09抑7 
5上開一番になるつもりでやる .74判4 .08釘7 圃ヘ.11口7 
叩上.
努力志向
9圃後悔しなし、ように頑張る .097 .817 ・.153
6圃楽しくやる -.182 .781 .265 
8 .自分ができることより少し上を目標にする .177 .644 -.027 
関係維持志向
4.対戦相手の選手との関係を崩さないようにする .017 .221 .758 
2圃対戦相手の事を気にしなし、ようにする .088 園.136 ‘693 
F1 F2 
F2 .361 
F3 ・.032 .006 
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5.一番になるつもりでやる .828 -.096 
10 .絶対に仕事量が勝つようにする .820 圃.213
3 .バイト仲間よりも良い仕事をするようにする 679 -.044 
8 .自分が玄きることより然Lよ空目標にする .560川町品152
非競争的志向
6.楽しくやる 園.083 .791 
9.後悔しないように頑張る .127 .786 
4.バイト仲間との関係を崩さないようにする ヘ057 .744 
2.バイト仲間の仕事ぶりを気にしないようにする 置.167 .418 
残余項目
1 .自分が良い仕事をする .406 .396 














































面から検討した研究は少ない. Houston， Kinnie， Lupo， 






















平等 能力給 平等 能力給 競争IL¥ 場面 交互作用
手段的競争I~\
優越志向 4.00 (1.18 ) 4.67 (1.26 ) 4.26 (1.00 ) 3.46 (0.86 ) 3.61十 0.04 8.81料
非競争的志向 5.55 (0.99 ) 5.3 (0.88 ) 4.83 (0.82 ) 4.83 (1.21 ) 10.62帥 0.00 0.00 
負けず嫌い
優越志向 4.18 (1.17 ) 4.80 (1.13 ) 4.09 (1.02 ) 3.68 (1.12 ) 5.33命 0.04 4.15 • 
非競争的志向 5.42 (0.85 ) 5.50 (0.93 ) 4.93 (1.05 ) 5固03(1.16 ) 4.31 • 0.16 0.00 
競争回避
優越志向 4.31 (0.99 ) 3.88 (1.25 ) 3.95 (1.17 ) 4.36 (1.21 ) 0.05 0.01 2.59 
非競争的志向 5.31 (0.95 ) 5.21 (1.15 ) 5.06 (1.00 ) 5.22 (1.04 ) 0.27 0.01 0.31 
過競争JLl'l
優越志向 4圃02( 1.00 ) 4.25 (0.99 ) 4.20 (1.14 ) 3.91 (1.54 ) 。圃10 0.03 0.93 
非競争的志向 4固71(0.93 ) 4.98 (1.22 ) 5.44 (0.90 ) 5.54 (0.79 ) 7.98 •• 0.60 0.13 
社会的承認
優越志向 4固19(0.99 ) 4.4 (0.94 ) 4.08 (1.18 ) 3.76 (1.43 ) 2.26 。圃03 1圃16
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